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Abstract 
The purpose of this study was to obtain transient exerc日 (the10km run) effects on the 
moderate exerc悶 (bicycleergometer exerc問).Five untrai町 dhealthy men， aged 18-21 
years， participated in this study. Serum enzyme activity levels were checked before and after 
悶 rcisefor seven days. Plasma creatine kin制 (CK) activity increased after running and 
reached a maximum on the next day (p > 0，01). CK incremental ratio at immediately after 
was increased during 3 days. H R was increased after running and reach'ed a maxImum on 
the 3 days during bicycle ergometer exercise 
L D H. H B D. G 0 T activity increased after running and reached a maximum level on 
the nextday and decreased slightly later. G P T was unchanged. these result suggested that 

























いては、 creati町 phosphokinase (C K)、lactatedehydrogenase (L D H)、
gulutamic oxaloacetic transaminase (G 0 T)、glutamicpyruvic transaminase (G 
P T)、a-hydro -oxybutyrate dehydrogenase (a -H B D) の酵素を自動分析








安静値の心拍数は、一過性の運動後の 1dayが高く (P >0.05)、以後、
過性の運動前 (con)の値にもどった(図 1)。中等度の運動時における心拍数
について、安静時と各負荷強度における心拍数において、低い運動負荷 (60w)
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DAYS AFTER EXERCISE 
一過性の運動前後における中等度運動直後のGPT変化率
- 8 -












数から、 90. 120wattの運動負荷に対して、 conと比較して 1day， 3 dayに
































を及ぼしたと思われる O 中等度運動においては、 conにおいてl高くなるものが、







うな激しい運動においては、 1日目に高くなることが報告12)されている O 本
研究においても同様な結果がみられた。 GPTは、変動が少ないも GOTにつ
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